



On the Tension as affected by “Planes" in an Architecture 
Tadao IGARASHI， Kenji OKADA 
Planes，【 elementscomposing the architectural space， give one an impression or 
tension as an extent into two dimensions， but they are not always strictly two dimensional， 
having rather a little thickness. 
Being let alone， materials exert tension of their own by the colour， lusture and 
texture， but it is not the tension as from the architectural composition. The tension 
peculiar to materials is so comp1icated that we cannot properIy deal with， and so in 
this paper we discuss the tension afforded by planes of different types c1assified as in 
the followings : -
A : -simple plane B : -plane bored hole 
C -framed plane D : -plane put in 
E : -combined plane FG:・transparentplane 
Being composed in an architecture， planes give one an impression of physical 
and psychological tension. To measure it numerically， we have to depend upon the 
psychological experiment. As an approach to it we deal with the fundamental principle 
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F. 透けた面









4 • 結 言亙ロc:¥
建築の面の持つi性格の中から緊張感という概念を取り出し，町の構成の種類に応じてその解明
をととろみた。面の緊脹a感はその周囲の条件により変化すること白二種以上のものが組合った場
合，対比によって強い方にその力が移動するととロ枠自体の緊脹感は細い程強いとと等，大体原則
的危部分Dみを説明した。面白構戒を縦iこ通覧して検討する場合はH図の如〈一つのフラッシユD
面に次々と大きたE開口部をとりそれ等を色々の面の形式に該当せしめて，実験的に比較検討した方
が適当で、はないかと考える。細部についてはl[}理学的実験にまたねばならないロ又緊張感自体の内
的構造も明かにしなければなら守、それ等は，今後の課題として研究レて見る予定で、ある。
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A. 一様な面
B. 穴の開いた面
C. 枠の中に巌めた国
D. 枠のある面
E. 組合せた面
F. 透けた面
G. 完全に透けた面
H. 
面の緊信感について
40ロ|場|
イliJ，furlj]11 盟理|
U ロ円昌l
l.'L:J. :~. 
イ目昌ロi~~料矢~川刑!j11t111((州((1N1||H:J|.l|
i tru 日凹日|
日口 illlMillHil 
57 
i ロロ口¥口
